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The cluster analysis has been applied as a practical
method to classify similarities of various designs, including
package design, where the distance among the two
coordinates evaluated numerically, from the image level of
design factors, provides the criterion to classify the
similarity. The coordinates have definite values. However,
from the view-point of Kansei Engineering, it is more
rational to define it on fuzzy logic on account of the
fuzziness implicated in the image level of design factors.
This paper proposes a new approach to classify the
similarity of design, using the coordinates expressed with
the expectation and standard deviation of the image level of
design factors obtained from fuzzy logic.
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アンケ－ト調査により、因子 Au のイメ－ジ評価が au,v である
回数を nu,v（v＝1,2,…,s）とする。帰属度関数は０と１の間の値を
取るから、形式的には au,v と否 au,v という２つの事象だけからな
る確率空間において、 xkが au,vである確率または割合と見なすこ
とができる。µau,v（xk）が、因子 au,v を有する商品という特定の母



























pAl,u（xk）： l 番目のデザインの u 番目の因子に対するイ
メ－ジレベルの密度関数で（2-3）式
上式中の P（Al,u）は、 l番目のデザインの u番目の因子に対する
イメ－ジレベルが脳裏に知覚される確率であり、次式になる。







和を用いることにする。そのとき、このクラスタ－ i, j,k, に対す
る各デザイン因子のイメ－ジレベルの偏差平方の期待値の和を
それぞれ Si,Sj,Skとすれば、次のように表される。
















































































































































38-44 ‡ æ h L   07.3.17 2:19 PM  y [ W  43
